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coming  international  anarchy  and  establishing  cooperative  and  stable  relations  within 

























onale  Führungsmächte  (eine  Unterkategorie  aufstrebender  Nicht‐OECD‐Staaten)  eine 
Schlüsselfunktion in der Überwindung der internationalen Anarchie ein und tragen dazu 
bei, kooperative und stabile Beziehungen in ihren Regionen herzustellen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Auswirkungen  verschiedener  regionaler  Führungsmächte,  die  in  die‐
sem Aufsatz mittels Typologien von Hegemonie kategorisiert werden, variiert die Logik 
internationaler Beziehungen von Region zu Region. Aus theoretischer Sicht bedeutet dies, 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bution  of  power  among  states  is  unequal,  everyone  knows  who  will  win  a  confrontation. 
Therefore, confrontations are avoided, or at least do not escalate, because the weaker side 
gives in. 






nomic  output  as  indicators  of  hegemony.  In  contrast  to  the  qualitative  method—discourse 
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